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  Six cases of renal pelvic tumor were studied by renal selective angiography， ln all the cases
diagnosis of renal pelvic carcinoma was confirmed histologically．
  Angiographic findings were reviewed in an attempt to find characteristics which would distin－
guish this entity from hypernephroma and other cliseases of close resemblance． Of these， 4 cases
showed angiographic characteristics which were enlarged pelviureteric artery， fine neovascularity，
fine b lush， vessei narrowing and absence of A－V shunting．
  In some cases， therefore， a combination of urography and renal angiography makes it possible








































































































































    腎杯の陰影欠損を示す，
tt”狽狽狽狽堰^
Fig．2，症例1 左選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動脈
    の拡大（↑印），血管新生（↑↑印），血管狭窄
    （介印）を示す，また腎の下半分を走る区域
    動脈は軽度の変位を受けている．
Fig．4．症例2 73才男子 左選択的腎動脈撮影で腎
    孟撮影での陰影欠損部に一致した血管新生お





    の拡大（↑印）および腫瘍部の軽度血管新生








    損が認められた（↑印）．
Fig．8．症例4 左選択的腎動脈撮影で腎孟尿管動脈
    の拡人：（↑印）および腫瘍部の血管新生（倉
    印），血管狭窄（↑↑印）を示す．
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    rior divis量onの選択造影であるがanterior
    divisiQnとともに異常血管を認めなかった．
Fig．11．症例6 41才男 ：右RP像で著明な腎孟腎
    杯の拡張および腎孟尿管移行部の狭窄を示
    し腎杯内の陰影欠損は証明されない．
Fig，12．症例6 左選択的腎動脈撮影では腎内動脈
    は粗で伸展され典型的水腎様を示すほかは




     B，皿はFig．17A， B，皿はFig．18A， Bにそれぞ
     れ示す，
Fig．13．症例6 摘出腎（300 g，23．0×10．0×
    4． 5cm）．割面で腎」駐腎杯は．著明に拡張を
    示し，中腎杯内に2．5×1．8cmの乳頭状

















Papillomatous Pattern of parallel Network lnflammatory
pattern arteriole3 pattern pattern
      Fig． 15， Microangiographic patterns
           Table 1．
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Fig． 17A． Parallel arteriolar pattern （×40）  Fig．17 B．同部位の組織像（×200）
410 福岡・ほか 腎孟腫瘍の動脈撮影
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